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Sydowia japonica is a parasite specifically to the male strobili of Japanese cedar and a candidate for the 
control of Japanese cedar pollen dispersal, which is a cause of pollinosis. Some previous researches showed that 
this fungus can also infect the male strobili of Japanese cypress that is the second important causes of pollinosis 
in Japan. To evaluate S. japonica for biological material against the Japanese cypress pollen dispersal, it is 
important to know characteristics and behavior of S. japonica on Japanese cypress. I therefore conducted to: 1) 
seek S. japonica on the male strobili of Japanese cypress in nature, 2) know the infection system of S. japonica 
to Japanese cypress pollen, 3) determine infection rate of each S. japonica isolate, 4) understand impact of our 
inoculum for several special forest products. From my results, I concluded that it is necessary to use 
noneffective additives for forest products at the proper inoculation period considering growth of S. japonica 
and maturity of the Japanese cypress pollen in order to utilize S. japonica as a biological material. 
















（窪野ら 2011, 廣岡ら 2013）．しかし，自然界において
ヒノキ雄花に寄生する S. japonica は未発見であり，ヒノ
キへの感染機構についても明らかになっていない．そこ
で，本研究では S. japonica を用いたヒノキ花粉飛散抑制
資材開発の基礎資料を得ることを目的に①自然界でのヒ






（1）ヒノキ雄花に寄生する S. japonica の探索 




ある ITS を用いた種の同定を行った． 
（2）Sydowia japonica のヒノキ雄花への感染機構の解明 











 2016 年および 2017 年の 1 月～4 月，森林総合研究所内
の複数のヒノキ樹の雄花に，全国各地で採集した合計 12
株の S. japonica を用いた接種試験を行った（表 1）．接
種した雄花は「枯死雄花」，「飛散直前雄花」，「非感
染雄花」の 3 段階で評価し（図 1），感染率を「飛散直




表 1 ヒノキ雄花に対する接種に用いた 
Sydowia japonica 菌株 
 
 













（1）ヒノキ雄花に寄生する S. japonica の探索 
2015 年から 3 年間の探索で 14 属の菌類が分離され，











し 4 月上旬から飛散が始まった（図 3）． 
 
  
図 3 各時期におけるヒノキ花粉の状態：①花粉母細胞 (2
月)  ②花粉母細胞 (3月上旬) ③花粉四分子 (3月中旬) 
④小胞子 (4 月上旬) ⑤成熟した花粉 (4 月下旬) 
 
 b)花粉の成熟度における感染機構   








































図 7 各特用林産作物に対する S. japonica分生子の接種試
験の状況:①ワサビ乳化剤区 ②アシタバ乳化剤区 ③シ
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